

































　[Goal]This study will qualitatively clarify the growth achieved by students through career education events, 
which have been planned and devised mainly by student volunteers. [Method] Text mining (weighted text analysis) 
was carried out on retrospective reports that were written by students involved in event planning. The situations 
in which growth occurred were extracted. [Results] Students showed growth in their relationships with other 
people. Through dealing with people on the outside, they learned about email, methods for conducting meetings, 
and the importance of sharing information. On the other hand, through student-to-student relationships they 
learned the skills needed to accurately explain tasks to others in an understandable manner. Overall, they learned 
the important skill of looking at the big picture. [Conclusion] Event planning serves an important function in the 
acquisition of skills that can be utilized even after graduation.
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
する 208 力 14 いる 8
思う 116 ありがとう 13 とても 8
参加 74 関わり 13 メール 8
ない 68 昨年 13 メンバー 8
ある 50 紹介 13 関係 8
なる 48 先生 13 今年 8
子ども 46 大切 13 就職 8
人 46 ジュニカレ 12 場面 8
できる 41 活かす 12 職業 8
楽しい 38 今回 12 色々 8
自分 35 仕事 12 成長 8
関わる 32 少し 12 普段 8
学ぶ 28 よい 12 イベント 7
企画 28 無い 11 学部 7
出来る 28 期待 11 楽しむ 7
活動 27 多く 11 計画 7
嬉しい 25 打ち合わせ 11 見る 7
学生 22 分かる 11 交流 7
知る 22 活 10 今 7
良い 22 協力 10 仕方 7
大人 21 興味 10 時間 7
つく 20 好き 10 就 7
コミュニケーション 19 持つ 10 生涯 7
感じる 19 授業 10 同士 7
考える 19 出る 10 付く 7
やる 18 接す 10 様々 7
経験 18 他 10 将来 6
当日 17 多い 10 伝える 6
去年 16 能力 10 聞く 6
社会 16 意見 9 役立つ 6
身 16 言う 9 地域 6
先輩 16 小学生 9 講師 6
ボランティア 15 難しい 9
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能を果たしているかを定量的に評価するものである。
